Chapitre VI

Litterature de I’interiorite
Est mythique non seulement tout ce qu’on
raconte de certains 6v4nements qui se sont
diroul^s et de certains personnages qui ont
v^cu in illo tempore, mais encore taut ce qui
est dans un rapport direct ou indirect avec de
tels 6v€nements et avec des personnages
primordiaux.
Mircia Eliade

Nous d6signons sous ce terme la production littdraire qui a pour
sujet principal la vie, les preoccupations, I’histoire de la
population de couleur antillaise. La plupart des oeuvres dont nous
allons parler la representent de fa§on directe et in time, evoquant
ses sentiments, sa vision de File, de la culture nSgre et hindoue
guadeloupdenne. Les sujets abordes concernent non seulement le
passd, rdcent ou plus distant, mais aussi certaines questions
cruciales k Fordre du jour actuellement ou qui Fetaient k
Fdpoque de la publication de ces oeuvres. Dans la plupart des cas,
ces textes des hdritiers representent une arme de combat
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susceptible comme nous I’avons vu, d’6veiller la conscience des
lecteurs et lectrices, et 6ventuellement celle d’un public un peu
plus large. Bien que le propos soit ici principalement litteraire et
artistique, il existe aussi, une volontg de dire et un engagement
plus ou moins marqug de la part des gcrivains. La trame
commune semble etre ce besoin de se dire et se montrer soimeme et les autres en tant que Guadeloupeens dotgs d’une
identity culturelle spdcifique et non plus empruntee; I’identitg
politique autonome recherchee restant encore k I’ordre du jour.
Litt^rature de I’int^rioritg parce qu’ecrite par les heritiers de
celles et ceux qui se sont sacrifies et battus, sont morts aussi pour
ce qui devait assurer plus tard la prise de conscience des gens du
pays et leur enracinement dans le pays, sur File. Celles et ceux
qui s’6taient debarrassees de I’ancien statut d’esclaves et qui ont
luttg, sont morts pour etre ici, chez soi, reconnues en tant
qu’etres libres bien que toujours colonists, ^ puis en tant que
Franqais et Franqaises k part entikre^ d’abord, et enfin en tant que
Guadeloupgens et Guadeloupgennes, gtape encore en cours de
realisation. Ges nombreuses batailles, dont celles marronnes sous
I’esclavage, celles pour la deuxikme emancipation,^ celles des
deux guerres mondiales, celles des luttes pour I’autonomie et
I’independance, celles contre I’oppression et la depersonnalisation, celles pour I’egalite et la justice sociale,“ ont avant tout ete
menges par la population de couleur. G’etait Ik une lutte avant
tout universelle dans I’espoir de la reconnaissance des droits de
rhomme et de la femme. Petit k petit, le concept de nation
guadeloupgenne va se dgvelopper k travers des revendications
culturelles, politiques et sociales. II faudra en effet dgfaire le
travail ex6cutg par la politique d’assimilation qui s’efforqa de
^
^
^
■*

Depuis la seconde abolition de I'esclavage en 1848.
Depuis la loi d'Assimilation de 1946, qui a fait des colonies des DOM.
Pour retablir la liberte de la Convention de 1792 sous la Revolution et que
Bonaparte supprima en 1804.
Justice pour etre un departement d'outre-mer a part entifere et non
entierement k part et pallier les trop nombreuses disparites 6conomiques
et sociales qui existent compar6es aux autres departements
metropolitains.
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faire des colonisds d’autrefois des Fran9ais k part enti^re, la
pigmentation de la peau attestant des differences d’origines et
done de traitement.®
Ge qui va ressortir de cette nouvelle situation e’est le ddsir
d’exister, au sens fort du terme, pour soi et non plus etre pour
I’autre, comme dans I’ancien rapport maitre/esclave ou celui plus
rdeent de ddpendance colonie/mere patrie. Le po^me en creole
de Sonny Rupaire “Mwen se Gwadpoupeyen” illustre bien cette
situation. En effet aprfes avoir revendique I’heritage de tons ceux
arraches k la terre africaine et forces de defricher les terres des
riches colons, le poete affirme bien ne plus avoir peur et ose
desormais regarder dans le blanc des yeux les descendants des
anciens maitres. II dame fierement le fait qu’il est Guadeloupeen,
sur cette terre qui est devenue et reste la sienne. Des
revendications identiques, ce nouvel etat d esprit et ce
bouillonnement d’iddes vont se retrouver dans les oeuvres,
diverses par leur contenu et leur forme, des dcrivains de
I’intdrioritd.**
La trame de la plupart de ces oeuvres tient souvent de la
reconstitution historique, de la reconstitution de mythes, ainsi
que de revocation des figures-arbres dtudiees ci-dessus car:’
Le mythe est le premier donn6 de la conscience historique, encore
naive, et la matiere premiere de I’ouvrage litt^raire. Le mythe d6guise
en m6me temps qu’il signifie, gloigne en 6clairant (il ne se donne pas
d’emblde) obscurcit en rendant plus intense et plus prenant cela qui
s'6tablit dans un temps et un lieu entre des hommes et leur entour. II
explore I’inconnu-connu. ®

Ces figures de la m6moire guadeloup6enne participent bien k un
rdel historique donn6 et sont ainsi non seulement de v^ritables
principes de rdalit6 pour la communautd, mais aussi de
vdritables principes de conservation. En effet, elles sont d’autant
®
*
’’

®

Voir I’oeuvre de Fanon i ce sujet.
Voir Taction de Sonny Rupaire ou G6rard Lauriette, militants qui ont
combattu pour cette cause.
Observons toutefois que la plupart de ces figures ressortent dans un
premier temps comme plus 6cras6es que viotorieuses.
Le Discours antillais, p. 138.
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plus importantes si Ton consid^re que le projet colonial fran9ais
dtait de ddtruire I’histoire des peoples conquis, subjuguds,
transbord^s d’un chez-eux vers cet ailleurs inconnu qui devait
aboutir ^ une construction nouvelle et complexe, i.e. les Antilles.
La situation des lies antillaises est unique en son genre par
I’origine meme de ses socidtds ndes de la traite qui, a engendr^
une situation de rupture pour les populations qui ont du
confronter une nouvelle donnde du monde, comme le note
Edouard Glissant dans Le Discours antillais.^ L’histoire des
Antilles dtant faite de ruptures, il existe une discontinuity qui a
affecty la conscience collective des populations.
Ge sont ces ruptures, ces failles que les textes de I’intdriority
des enfants de Delgr6s et Solitude viennent combler, en fouillant
le pass4 de Tile et de ses populations conquises et transbord4es.
Nous discernons un certain nombre de grands themes dans leurs
textes; le passd (le massacre des populations indiennes, la traite,
I’esclavage, les rysistances) la quete d’un ailleurs, (attirance par
un exil vers I’Afrique, I’lnde, I’Europe, I’Amyrique elle-meme),
enfin plus rdcemment les retrouvailles avec un id (I’ultime
ailleurs i.e. I’antillanity). L’dcriture (et done une certaine
divulgation aussi) de cette histoire dans les diffdrents textes de
fiction ainsi que la lecture de cette histoire par une population
locale de plus en plus nombreuse, aident la rdappropriation du
passd et contribuent d’une certaine mani^re k I’affirmation de
soi, dans la population de couleur. En effet ce n’est pas
uniquement I’histoire qui dtait oblityr6e, mais aussi les mythes
des populations qui furent ygalement d^truits. L’observation de
Georges Gusdorf k propos des Ganaques reste en partie
seulement valable pour I’histoire coloniale et post-coloniale de
lUe, surtout en ce qui concerne les Amyrindiens:
le traumatisme de la colonisation, la confrontation avec la superiority
matyrielle et intellectuelle des Occidentaux detruisait les 6quilibres
traditionnels, et r4duisait au d^sespoir les autochtones (...) La
“le passe, notre pass6 subl, qui n'est pas encore histoire pour nous, est
pourtant 1^ (ici) qui nous lancine. La tdche de I'ycrivain est d'exploiter ce
lancinement, de le 'r^vyier' de manifere continue dans le present et
I'actuel”, Le Discours antillais, p. 32.
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population locale deperissait lentement, se mourait de d6sespoir,
parce qu’elle 6tait d6pourvue de sa nourriture spirituelle, des v6rites
dont elle avait toujours vdcu, sans meme que les administrateurs et
les colons prissent conscience de ce drame dont ils 6taient
responsables.“*

Dans la population d’origine africaine, de nombreuses croyances
autochtones ont toutefois surv^cu, bien que la rupture originelle
d’avec la terre africaine ait engendrd toutes sortes de
traumatismes avec comme consequences un sentiment de
depersonnalisation.” D5s le debut de cette rupture imposee,
I’esclave a constamment cherche k retrouver I’etat originel perdu,
d’autant plus que tout avait ete mis en oeuvre pour qu’il ne garde
aucun souvenir de son passe. Et nous savons bien que cette
strategie de tabula rasa fut loin d’avoir rdussi et n’a
heureusement pas tout rase comme en temoignent les
nombreuses formes de resistance qui ont rendu possible la survie
culturelle et personnelle des populations.
Pour les Guadeloupdens de couleur, I’histoire doit etre
veritablement eiucidde afin d’etre repossedee et assumde. La
connaissance de ce passe douloureux et glorieux est essentielle
dans le processus de rehabilitation et necessaire pour s’assumer
en tant qu’etre libre et re-humanise apres les traumatismes de la
traite, les violences dictees par le Code “dit” Noir,^^ celles de la
colonisation, puis de la politique d’assimilation. La plupart des
ecrivains evoquent k un degre ou k un autre ces situations dans
leurs ecrits.
Ainsi le passe de Tile, alors occupee par les Garaibes, ainsi
que sa conquete par les Europeens occupe une place primordiale
dans recriture de I’histoire de File. Evocation des Arawaks et
Garaibes, comme le fait Max Jeanne dans la sequence intitulee
“Razzia” dans Western: cin^-po^me guadeloup^en:
Arawaks
Garaibes
noms de sable
10

11
12

George Gusdorf, Mythe et M4taphysique, Paris, Flammarion, 1984, p. 35.
II en sera de meme, plus tard pour les travailleurs venus de I'lnde.
A tout consid6rer, ce Code Noir fut en fait le code (des) blanc(s).
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i jamais dissous dans la Mer
dans la Nuit (...)
mortes
tu6es
les trois ames du Garaibe (...)
Et que de coupures
que de scfenes floues
dans le film de ton Histoire
Guadeloupe
depuis ce viol premier (...)
KALINAGO
ANACAONA
De mes mots p6rissables
je vous salue
guerriers caraibes
gisant nus sous I’oubli s6culaire
et la bonne conscience d’Europe'^

Hommage rendu aux ancetres Arawaks et Caraibes mais en
meme temps il tient k souligner que I’histoire guadeloup6enne et
celle des lies en g6n6ral eontrairement k ce qu’apprenait I’histoire
coloniale n’a pas commence en 1493 avec Golomb.^^ Gar s’ancrer
dans Tile n^cessite avant tout la reconnaissance de la terre et des
ancetres dans toute leur complexity, meme si, comme nous
I’avons noty plus haut, k certains moments la mymoire collective
ytait aussi syiective.
Balles d’or de Guy Tirolien, s’ouvre sur le poyme “MarieGalante” qui retrace I’histoire de Tile et des esclaves dyportys
d’Afrique, soulignant I’ignorance et la violence originelles des
envahisseurs'®:
G’est ici qu’une erreur guida leur caravelle,
et que beaucoup moururent sous les mancenillers
d’avoir voulu gotiter ^ la douceur des fruits.
L’or qu’ils venaient chercher ils ne I’ont point trouv6.

Western, pp. 24-28.
Voir sur ce sujet Anacaona de Jean M6tellus, Paris, Hatier, 1986 et plus
recemment le drame de Pierre G16ry, La Tragidie d'Anacaona, Paris, la
Pensee Universelle, 1992, deux pieces consacr6es ^ cette reine du cacicat
de Xaragua.
Voir aussi les poemes suivants; “Fruits d6pareill6s, Karukdra, Afrique.”
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Mais moi je suis venu pour faire pousser de For,
je ne me rappelle plus d’ou. (...)
je ne me rappelle plus quand.
Et dfes le pur matin sifflait le vol des fouets,
et le soleil buvait la sueur de mon sang.'^

Mais, et il faut le souligner car c’est un fait trop souvent passe
sous silence, d6s ce temps-lk aussi, la resistance et les revokes
faisaient partie du quotidien; marronnage, incendies de
plantations, massacres des maitres:
Des incendies parfois ravageaient les rhumeries. (...)
rechauffant le sang vert des mares endormies. (...)
et les nonnes sanglantes pleuraient leurs seins coup6s. (...)
En ce temps-l& qui fut le temps de la violence.

Max Jeanne, lui, se livre k une reconstitution critique, satirique
et amere de I’histoire de la Guadeloupe, dans le film podtique ou
il reprend I’image amdricaine du western:
Les Indiens massacres
les totems d6mat6s
La Karuk6ra Carai'be n’est qu’un
immense charnier
ou les cow-boys d6barquent
leur b6tail d’^bene
venu du ranch Africain
et marqu6 au fer rouge
des initiales du maitre
et dans la cur6e
les Fran9ais succedent aux Espagnols
et aux Anglais (...)
caf6
tabac
sucre
Apices
coton
n^gres
autant en import-exporte le vent (...)
et sur toi
papillon
16

Balles d'or, pp. 5-6.

17

Balles d'or, p. 6.

KARUKERA
le m@me pavilion
k tgte de mort
Et c’est 1685
l’ann6e du ku klux klan
du lynchage collectif
de tout un peuple
oil la liberty de I’lle
se balance
au bout d’un code noir.*®
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cour-circuitant dans un mSme 61an I’histoire des lies et des USA
par la juxtaposition de l’6dit du roi Soleil et des m^thodes du Ku
Klux Klan. Sonny Rupaire aussi appelle ce pass6:
Je veux tout voir
MSme le nerf rugueux qui d6chire la chair.
Je veux voir le soleil p41ir dans les ruisseaux de sang
qui glissent sur les flancs du marron aux abois.
Meme les chiens hurlant a la grande cur6e.
Joue pour moi
Je veux me souvenir.
Et mes futurs sourient quand pleurent les presents.”

D’ailleurs dans I’introduction de ce recueil, le pofete declare bien
qu’ “il nous faut 6crire pour rappeler les pages glorieuses de
I’histoire de notre peuple (...) pour exalter les qualites de notre
peuple, pour r6sister k I’agression culturelle (...).”*
Un des lieux importants de oe pass6, ailleurs primordial, c’est
I’Afrique, la terre-m^re-originelle des esclaves d^port^s, leur terre
ancestrale et int^rieure. G’est I’Afrique ou sans cesse ils
essayaient de retourner, physiquement ou spirituellement par
I’intermddiaire des “Petites Guin6es.” On pouvait done atteindre
ces petites Guinges par le marronnage ou dans la mort, qui elle
aussi retransportait les esclaves, d^sormais Iib6r6s, en Afrique.
L’Afrique c’est 1’ailleurs int^rioris^ de fagon profonde, et qui
represente I’espace satur6 par ce qui existait avant la traite. G’est
cet espace que bien des h6ros et heroines des textes de fiction
Western: pp. 33-35.

Sonny Rupaire, “Joue pour moi, “dans Cette Igname brisee qu'est ma
terre natale, Paris, Editions Parabole, 1971, p. 22.
20

Cette Igname, p. 11.
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vont essayer par tous les moyens de recapturer, de comprendre,
allant meme jusqu’^ se rendre sur le Continent. Ainsi Mort
d’Oluw^mi d’Ajumako, Heremakhonon et Une Saison d
Rihata^^ font partie des premieres oeuvres de Maryse Gond6 dont
Taction se situe en Afrique. 01uw6mi fait allusion au glorieux
passd africain tandis que les Guadeloupeennes Veronica et MarieHdl^ne, se retrouvent toutes deux en Afrique en quSte de leur
identity et pour essayer de comprendre leur histoire antillaise,
avec des rdsultats quelquefois ddroutants:
Mes aieux, je ne les ai pas trouv6s. Trois si&cles et demi m’en avaient
separ6e. Ils ne me reconnaissaient pas plus que je les reconnaissais.
Je n’ai trouv6 qu’un homme avec aieux qui les garde jalousement
pour lui, qui ne songe pas £l les partager avec

L’hdroine de Juletane de Myriam Warner-Vieyra^, elle aussi,
essaie de s’intdgrer h sa mani^re k ce continent supposd etre le
sien. Toutes trois sont venues d’ailleurs et consid6r6es comme
des “6trang6res“, des toubabesses et finissent par se sentir exil6es
en Afrique, ddgues par leurs reves non realises:
Elle allait par les rues de ce quartier r^sidentiel oil personne ne
marchait a pied. Ses voisines la saluaient gracieusement en
descendant de leurs voitures, mais ces saluts subtilement la tenaient
a l’6cart. Exclue? Pourquoi? Savaient-elles comme elle avait rgve de
rAfrique quand toute sa generation redamait I’independance comme
un merveilleux gateau d’anniversaire? Que faire?^"

Marie-H616ne doit-elle se rdsoudre k vivre Isolde dans la
communautd antillaise? Solution loin d’etre iddale pour elle qui,
comme ses autres consoeurs, revait “d’une Afrique libre et fidre
qui montrerait la voie aux Antilles, entramerait TAmdrique noire
dans son sillage”“ L’Afrique qui aprds la mort de sa mdre k la
Maryse, Gonde, Mort d'Oluwemi d'Ajumako, Paris, P. J. Oswald,1973.
Heremakhonon, U.G.E., collection 10/18, Paris, 1976 et la r6edition En
Attendant le bonheur, Paris, Seghers, 1988; Une Saison a Rihata, Paris,
Laffont, 1981.
^

^

Heremakhonon, pp. 242-243.
Myriam Wamer-Vieyra, Juletane, Paris, Presence Africaine, 1982.
Une Saison d Rihata, p. 33.
Une Saison d Rihata p. 54.
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Guadeloupe, pour Marie-Hdl6ne dtait “m^re aussi, proche par
I’espoir et rimaginaire.” A cause de cet exil forcd et int^rieur, elle
ressent le ddsir de la terre ancestrale qui lui appartiendra abrs.
Cette nostalgic du retour impossible, du non retour au pays, cet
ailleurs mythique rappelle I’age d’or toujours esp6rd, jamais
retrouv6. Mais ici c’est le d^but d’une legon salutaire qui
enseignera que finalement cet ailleurs recherche se r6v61era Stre
non pas I’Afrique, mais plutot la Guadeloupe.
Un autre hdros, le protagoniste de Ti-Jean I’Horizon, lui aussi
arrive au pays de ses ancetres, dans la savane od il reste k “burner
les odeurs anciennes et nouvelles de terre d’Afrique”,^ lui
montrant toutes sortes de signes d’affection. Mais la rencontre, 1^
encore, n’est pas facile et “Pris d’un coup de bile,” voilk que TiJean s’adresse k ses ancetres:
Ecoutez-moi, (...) et ce que vous ne voulez pas entendre, c’est ce que
je vais vous dire: je viens dans mon pays, et c’est dans mon pays que
je viens sous mon propre toit! (...) Je ne suis pas un Stranger, pas un
Stranger (...) Vous m’avez vendu h. I’encan vendu et livrS aux blancs
de la Cote; mais je ne suis pas . . . un Stranger, je vous dis, non,
bande de filous, rapaces en dSmangeaison perpStuelle!

Ce retour aux sources, d6sesp6r6 quelquefois, est v6cu comme
une remontde au cordon ombilical rompu avec la traite mais non
enterrd en terre africaine comme le voudrait la coutume, d’ou le
besoin de ce retour physique ou spirituel. Done les rapports sont
ambigus: ddsir et rejet, admiration et mdpris pour un continent
qui demeure avant tout inconnu, incompris de la plupart des
Guadeloupdens de couleur. Meme apr^s avoir visits le continent,
meme aprfes y avoir v6cu, dans certains cas, les personnages de
bien des romans ont encore du mal ^ opdrer une reconciliation.
Sans doute un changement d’attitude s’etait amorce apr6s la
boucherie de la Premiere Guerre Mondiale lorsque les valeurs
europeennes elles-memes commen9aient e etre remises en
question par les colonises. Ges derniers observaient la sauvagerie
europeenne et les luttes “tribales” qui se deroulaient. 11 y eut
26

Ti-Jean I'Horizon, p. 127.

27

Ti-Jean, p. 146.
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aussi la p6riode de la revoke amdricaine avec la Nigritude et
surtout les sdjours de nombreux Antillais fran9ais en Afrique ou
il ^talent envoyds comme hauts fonctionnaires. Gomme le dit
Guy Tirolien dans un entretien, c’6taient;
des fils de I’Afrique d6couvrant le continent originel avec un cceur
d’Africain battant sous un uniforme d’administrateur des colonies!
D’ob la singularity de notre cas et ses contradictions, ce qui pent
expliquer le caractyre assez special de notre nigritude.

G’^tait I’dpoque de Batouala de Ren6 Maran (Prix Goncourt
1921) qui d6crit une Afrique non id6alis6e tout en critiquant le
colonialisme franqais en Afrique. Paul Niger” a lui aussi v6cu en
Afrique, fonctionnaire au Dahomey, au Sdn^gal et en Gote
d’Ivoire. II fut tu6 dans la catastrophe de Deshayes en juin 1962
alors qu’il rentrait en Guadeloupe avec le guyanais Justin Gatay6
pour lutter sur le terrain contre les injustices du neocolonialisme. Dans son roman Les Puissants, on trouve un rejet
des mythes de I’Afrique et le regard jet6 sur les rdalitds africaines
se veut objectif. Dans Les Grenouilles du Mont Kimbo, public
apr^s sa mort, il prone Taction pour les ind6pendances
africaines. Son po^me “Je n’aime pas TAfrique”, montre sa
volontd d’imaginer, de cr6er une Afrique r^elle dont les Antillais
pourraient etre fiers, une Afrique qui essayerait de r6soudre ses
probl^mes et ne serait pas uniquement id6alis6e et mythique:
Moi, je n’aime pas cette Afrique-1^.
L’Afrique des yesmen et des beni-oui-oui.
L’Afrique des hommes couch6s attendant
comme une grace le r^veil de la botte.
L’Afrique des boubous flottant comme des
drapeaux de capitulation de la dysen
teric, de la peste, de la fifevre
jaune et des chiques (pour ne pas
dire la chicotte).
L’Afrique de ‘I’homme du Niger,’ I’Afrique
des plaines desolees.
”
”

Entretien avec Guy Tirolien, dans Notre Librairie, no. 74, Avril-Juin
1984, pp. 26-27.
Pseudonyme d'Albert Byville.

KARUKERA

109

Labour6es d’un soleil homicide, I’Afrique
des pagnes obscfenes et des muscles
nou6s par I’effort du travail force.
L’Afrique des nggresses servant I’alcool
d’oubli sur le plateau de leurs Ifevres.
L’Afrique des Paul Morand et des Andrd
Demaison.
Je n’aime pas cette Afrique-1^.’°

Mais il y a aussi I’Afrique au pass6 glorieux qui est 6voqu6e
pour prouver I’humanit^ vol6e pendant la traite, pour en quelque
sorte aussi conjurer les humiliations subies. G’est en cela que
I’Afrique pouvait reprdsenter I’ailleurs des ancetres, de
I’historicitd et de I’inconscient collectif d^tournd, comme dans ce
po6me de Tirolien:
Tes surgeons refleurissent, Afrique
dans la chair labouree de mon peuple,
car tu germais en moi depuis la nuit des temps:
Le temps de Pharaons lippus
toumant leur t6te de profil
dans I’attitude higratique
souhait6e par les mus6es de la post6rit6;
Le temps des lentes migrations
qui m’amenferent un soir jusqu’aux bords du Niger,
Je me suis r6veill6 pieds et poings garrot^s
dans la cdle empest^e d’un navire ndgrier.
Je te connais, Afrique de temps imm6moriaux.
Quand je t’ai abord6e Afrique
je me suis plong6 nu dans la confiance neuve
de tes mains.’’

^

Paul Niger, “Je n'aime pas I'Afrique,” dans L'Anthologie de la poisie
n^gre et malgache de langue frangaise, Paris, Presses Universitaires de

31

Balles d'or, pp. 45-47.

France, 1972, pp. 93-100.
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L’Afrique mythique et r^elle est 6galement 6voqu6e dans
“Girconcision,” “Fama Moussa,” et “Oh6 Laptot” de son recueil
Balles d’or.^^
L’Asie est un autre continent de r^fdrence mythique dans
I’imagination populaire car I’lnde fut une des sources du
peuplement de la Guadeloupe tout de suite apr^s I’abolition de
1848.^ Avec les immigrants indiens, il s’agissait d’une traite k
peine ddguis6e, les conditions de ces travailleurs agricoles sous
contrat n’dtant gu^re diffdrentes de celles des anciens esclaves.
D’ailleurs les deux communaut^s sont intrins^quement li^es et
Ernest Moutoussamy est I’un des premiers auteurs de
descendance indienne k ddcrire la situation de ses compatriotes.
Dans son premier roman, II Pleure dans mon pays, il 6voque les
deux communautds, africaine et indienne: leur monde rural, la
mis^re qu’elles endurent, mais surtout la lutte constante pour
survivre k I’exploitation toujours pr^sente:
N^gres ou Indiens, 6touff6s par la meme oppression, ployant sous le
meme joug, de leurs doigts experts sur les tams-tams et les matalons,
tentaient de charmer le mSme dieu. Ils n’avaient pas choisi cette
latitude et leur chair d6chir6e par les coups port6s a leurs ancetres
6tait loin d’etre gu6rie. Ils mSlaient leurs vceux dans une ardente
prifere, buvaient k\a mgme fontaine et resistaient ^ la mgme agonie.^“

A travers I’histoire de RSma et sa famille, pauvres et dignes dans
toutes les catastrophes qu’ils ont k affronter, la mis^re, la faim, les
coups du gdreur, les catastrophes naturelles, c’est la peinture de la
vie de ces paysans dans les cannaies que Moutoussamy dvoque
dans ce roman ou les passds sont constamment presents:
Ghacun conservant son souvenir, n’oubliant ni I’Afrique ni I’lnde,
Timolgon et Rama, plus occupgs par le present que par le passg,
ajustaient leurs projets d’avenir. Gertes, I’histoire les a confondus ici

Balles d'or, respectivement pp. 49, 55, 57.

^
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Sur la population indienne en Guadeloupe, voir entre autres, les ouvrages
de Singaravglou, Les Indiens de la Guadeloupe, 1975, et Ernest
Moutoussamy, La Guadeloupe et son indianitd, Paris, Editions
Garibgennes, 1987.
Il Pleure dans mon pays, Fort-de-France, Dgsormeaux, 1979, p. 54.
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entre les deux Am^riques, mais de temps k autre, ils se cherchent
dans le lointain.’’

Passes dont I’interpr^tation varie selon les personnes concern^es.
Ainsi Serge, I’un des fils du paysan Rlma est le premier du village
k “tenter une perc6e dans I’instruetion,” lui, xm fils de la terre
brul6e. Lors d’une le9on d’histoire en elasse, le maitre M.
Vigouroux, jeune Antillais fraichement d^barqu^ de Franee,
lance la date 1802! “Gomme un ressort, Serge surgit du fond de
la elasse et cria: Delgr^s et trois cents patriotes fracassent les
t^n^bres de la tyrannic au Matouba!” Mais le professeur rdpond:
“Non! Napoleon est nomm6 Consul & vie.”^ Ici, c’est le jeune
616ve qui, en d^pit de I’attitude du maitre, r^tablit k sa faqon cette
autre vdrit6 en montrant I’autre face de I’histoire de Tile, jusqueIk oblit6r6e:
A chaque terre son histoire, si simple soit-elle (...)• Midi cloua les
yeux de Serge au mur, alors que la elasse au repos se rappelait les
morts qui 6taient passes/’

On voit ici comment I’histoire de Delgr^s et de ses compagnons
dtait connue dans certaines families, comme celle de RSma. A ces
memes morts du Matouba, Tirolien consacre un drame en un
acte et en vers, intituld “La Mort de Delgr^s.”^
n existe un autre Eldorado: I’Europe, avec le reve
d’assimilation k la France, sensde etre la m6re patrie de tons les
colonists. Aprfes I’abolition de I’esclavage les modules culturels
venaient de la France, qui incarnait le pays mythique qui donnait
toutes les promesses de promotion, toutes les chances
d’^chapper au metier de la canne. Ainsi en est-il dans Sapotille
ou le serin d’argile de Michfele Lacrosil, oh la France repr^sente
tons les espoirs pour Sapotille Dormoy, comme c’6tait le cas
encore pour bien des Guadeloup6ens: l’6migration n’dtait pas
II Pleure dans man pays, p. 32. Dans Aurore, Paris, L’Harmattan, 1987,

^

Moutoussamy raconte une travers6e d'Inde en Guadeloupe sur I'un des
ces bateaux qui se livraient i ce nouveau commerce.
II Pleure dans man pays, pp. 105-106.
II Pleure dans mon pays, p. 106.
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encore oe qu’elle 6tait devenue, c’est-k-dire une Emigration
forcEe, non seulement un transfert de populations mais surtout
une nouvelle forme de traite dEguisEe od les Antillais se
trouvaient rEduits k une exploitation diffErente, cette fois sur le
sol mEtropolitain lui-meme.^’ Nous en trouvons le tEmoignage
dans les confidences de DieudonnE, jeune Etudiant qui revient de
France, dans Dieu nous I’a donn^ de Maryse CondE:
Ecoute-moi bien, Gastonia! Je viens de passer dix ans en France, dix
ans de souffrances et d’humiliations, car je n’Etais pas un Etudiant
aux mains pleines, moil Je n’ai jamais connu que les chambres de
bonne, sans feu, sans eau, la faim, I’envie, le dEsir de la Mort. Les
femmes se foutaient de ma gueule quand j’osais les aborder. Je
bandais tout seul! Une seule idEe me tenait debout: revenir ici dans
ce pays ou je suis nE.'"’

D’ou le concept du “chez-soi,” symbole du lieu ou Ton se sent
bien et ^ I’aise, que Ton veut sien, comme le dit Sonny Rupaire
dans “Mwen sE GwadloupEyen.” Ainsi la France, comme
I’Afrique, a elle aussi, ce gout amer de faux mythe et les rapports
de la population de couleur avec cette autre patrie sont tout aussi
ambigus. Pour beaucoup d’insulaires, la France reprEsente la
puissance qui colonise encore, mais d’une toute autre fa9on.
G’est pour cette raison que DieudonnE retourne au pays dEcidE h.
“mener son peuple au combat.” Mais il doit d’abord le
reconquErir. II remarque:
aujourd’hui, de retour chez moi, je m’aper5ois que je ne sais plus
parler i mon peuple. Je ne sais plus son langage, ses mots de bonheur
ou de chagrin! Quand j’ouvre la bouche, on rit! II park comme un
Blanc! D’ailleurs c’est un Blanc! II vient de chez eux. .. II a vEcu dix
ans chez eux! Et ce que j’ai appris, ce que j’ai compris, ee que je
brhle d’expliquer, je ne peux pas, je ne peux pas.'*'

II y eut I'Epoque du BUMIDOM, (BUreau des Migrations pour les
DEpartements d’Outre-Mer), qui se livrait ^ ce transfer. L’Emigration s'est
transformEe plus rEcemment en un autre transfer de populations: les
mEtropolitains venant de France et les Antillais allant en France.
Maryse CondE, Dieu nous I'a donne, Paris, J. P. Oswald, 1972, p. 27.
Dieu nous I'a donni, p. 27.
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Ce que Dieudonn6 a compris lors de son s6jour en France, bien
d’autres Font aussi compris, k savoir qu’il 6tait bien loin d’etre
consid6rd comme citoyen k part enti^re. Mais dgalement son
besoin serait voud k I’dchec car il semble que lui, I’intellectuel, ne
puisse plus rejoindre le peuple, la distance etant desormais trop
grande entre les deux. Dans la nouvelle “Mgmoire d’un n^gre
blanc” de Guy Tirolien, celui qu’on appelle le N^gre blanc et qui
a passd la moitid de sa vie en Europe, lui aussi retourne au pays
pour faire un reportage sur la situation aux Antilles. Ge
Guadeloup^en revenu au pays, est bien conscient des probl^mes
sociaux et politiques. II avait dt6 invite par xm jeune homme qui
voulait lui presenter un aspect du pays different de celui de la
haute socidt6 guadeloupdenne qu’il avait pu observer lors d’une
reception et oh:
On danse, on boit, on discute, on pratique des jeux mondains.
fait
passer le temps en attendant le prochain cong6 en m^tropole ou on
ira se d^crotter un peu et se payer une bonne cure d’hiver, histoire
de se fouetter le sang. Tout 9a, grSce ^ notre statut d’assimil^s."'^

Tels sont les propos d’un vieux monsieur k cette reception, bien
dtonnd de voir que certains puissent ddsirer une “brumeuse
autonomie”'^ Ge Guadeloupgen fut retrouvd mort (assassinat ou
suicide, rien n’est dit) devant sa table de travail, lui “le Parisien”,
qui avait eu le temps d’exprimer ce besoin qu’il ressentait de se
retrouver avec ses compatriotes qui voulaient lutter contre
I’apathie: “Le combat k mener est d’abord politique. II faut
analyser, expliquer, ddmontrer sans arret. G’est h ce prix que
notre peuple prendra le chemin de la dignitg.”'^ Ge sont Ik les
dernikres notes et pensdes du “Parisien” qui souhaitait 6crire des
essais sur la situation dans File.
Ges conseils du “Parisien” restent encore valables et
correspondent bien k Fexamen des passes que Fon observe dans
les textes contemporains. Mais il s’agit de plus en plus d’un
Feuilles vivantes au matin, p. 98.
Feuilles vivantes au matin, p. 98. Voir aussi la reflexion d'une jeune
femme voulant le “persuader que les Antilles, c'est la France, avec la
chaleur et les moustiques en plus” p. 99.
Feuilles vivantes au matin, p. 110.
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examen k travers une confrontation, une interrogation profonde
comme pour essayer de d4meler les ambiguitds inh6rentes k la
situation guadeloup^enne, et en r6v61er la complexity culturelle.
n y a done xm choix ddUbdry d’articuler cette complexity qu’on
essaye de ddmeler de jour en jour. Des questions restent k
rdsoudre, k savoir par exemple si I’exil, la fuite vers un ailleurs
rdel ou imaginaire, est vraiment une solution viable. Cette
attirance vers I’exil et vm ailleurs, peut s’expliquer par I’origine
meme de la population de Hie, (i.e. la traite des Africains, les
migrations plus ou moins volontaires des Europdens, celles
forcyes des Indiens) et il est certain qu’^ I’arriyre plan collectif, il
subsiste une sorte de lancinement entre les divers ailleurs cidessus yvoquys et I’ici de Hie, qui se rdvyie etre le chez-soi tant
recherchy. Hie, la Guadeloupe done, bien ancrye dans les Antilles.
Le terme d’antillanity comme I’a dyfini Edouard Glissant semble
done appropriy ici, au moins dans un premier temps. Sa
dyfinition englobe les multiples composantes des populations
antillaises: les quatre continents sont reconnus et revendiquys
comme faisant partie de la personnality et de la culture antillaise,
chacun des continents y apportant sa dimension particuliyre.
Mais dans un deuxiyme temps, nous entendons non seulement la
quSte d’une identity mais aussi celle d’une esthytique apte k
exprimer les reves et les ryalitys des populations de la zone
caraibe en gynyral et de chaque ile en particulier. Gar I’antillanity
e’est aussi une conscience plus grande des rapports avec les pays
voisins de la rdgion, de meme que la reconnaissance de la langue
cryole comme facteur de communauty et de communication.
L’antillanity telle que nous la concevons est en fait
I’aboutissement de Vailleurs, le cercle de 1’ailleurs recherchy se
referme avec elle et les protagonistes de certains textes se
retrouvent dans leur chez eux de dypart, dans un ici retrouvy
aprys toutes sortes de tribulations formatrices. G’est ainsi que le
voyage-qu§te de Ti-Jean se termine en Guadeloupe, avec le
retour k I’ile pour y confronter la ryality et surtout soi-meme.“^ A
Ti-Jean VHorizon symbolise avec force toutes les significations de ce
retour, comme I’avaient fait auparavant la revue Tropiques et le Cahier
d’un retour au pays natal qui chantaient
ce retour.
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travers les diff^rentes couches de la psych6, I’imaginaire et la
langue creole sont les moyens d’expression ehoisis pour r^aliser
eette quete d’id^aux earaib6ens et compenser les faillites sociales
d’autrefois, les banqueroutes du pass6. G’est aussi le nouvel
int^ret pour le monde caraib^en, pour I’Am^rique Latine et aussi
pour I’Am^rique du Nord noire. Get int^ret transparait d’ailleurs
dans la po6sie de la nouvelle g6n6ration d’^crivains oh I’ancien
id6al, I’ailleurs (I’Afrique ou la m6tropole) a c6d6 le pas h I’ici,
I’id^al de Me, de la culture guadeloup^enne, avec au centre le
eoncept d’inddpendance de la eulture n^oeoloniale dominante et
d'interddpendance des autres eultures earaib6ennes. Gultures
voisines auxquelles la population guadeloup6enne a de plus en
plus acc^s, ne serait-ee que par les nombreuses reneontres et les
^changes inter-iles qui ont d^sormais lieu. Gette antillanit^ n’est
pas un dtat recent et s’inscrit dans le prolongement de ce qui
existait d6jk en 1949, et bien avant aussi, sporadiquement et
sous des formes locales, avec par exemple la creation de
‘TAcad^mie des Antilles” qui acceptait et couronnait des ceuvres
en creole eomme en franqais. L’oeuvre de R6my Nainsouta, qui
fut maire de la commune de Saint-Glaude, va elle aussi
contribuer k la renaissance du cr6ole pendant toute la p6riode de
I’aprbs-guerre (1945-1949). Gette ^poque vit un foisonnement
d’oeuvres qui justement t^moignaient de I’esprit de liberty et de
creation litt^raire qui rdgnait alors et faisait fi de toute
alienation. Gertains des romanciers et pontes contemporains en
sont d’aneiens laur^ats, tels Jocelyn Lubeth, Lueie Julia,
Raymonde Ramier parmi d’autres. L’Assoeiation Guadeloupeenne des Amis de la Poesie (AGAP) a public elle aussi des
anthologies d’oeuvres en er^ole et en franqais. Dans “Le Metis”
Lucien Loial dit comment on lui enseigna k penser ce qu’il
n’etait point et k apprendre une langue qui n’etait pas la sienne.
Henri Gorbin dans La Terre ou j’ai mol developpe le meme
theme:
nous naufrageons
dans leur alphabet stupide
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astreint aux vocables d6suets
loin du souffle de nos bouches natives'"'

De meme le po6me “D6sirades” de Daniel Maximin, qui met
I’accent sur la solidarity entre les iles et invite ^ d6passer les
anciennes querelles:
a present il faudra oublier les
sauvageries anciennes
solder les territoires de race de
sexe et de paternity
lib^rer les paroles d6shabill6es
d’angoisse
l’envol6e d’ile et aile en nous ^
concilier
nous sommes tous I’un i I’autre des
iles i double tour, la cl6 de
I’un entre les mains de I’autre...
II suffira d’improviser la m61odie
le solo du saxophone enivrera la
mesure des tambours pur-sang
mS16s.''^

Le thyme de I’ici-antillanity est intimement lid, k celui de I’ile
elle-mSme, du pays, habity, quitty, retrouvy enfin. L’ailleurs tant
revy est devenu I’ici revendiqud ou Ton se sent bien, ou Ton
voudrait se sentir mieux, dans de bonnes conditions, sans avoir k
aller en France par exemple, qui est vue et vdcue de plus en plus
comme un ailleurs incertain et ou, de plus. Ton est de moins en
moins ddsiry. Le nouvel objectif est d’amdliorer I’ici, de le
transformer et de lui faire effectivement prendre la place de cet
ailleurs-Eldorado vanty depuis la colonisation. En rdality, cette
pryoccupation rejoint la revendication consciente de la
diffyrence guadeloupyenne, antillaise par rapport k la France.
Revendication qui en elle-meme est bel et bien un autre aspect de
la rdsistance, de la tradition de marronnage, qui veut que toute
rdvolte vraie ait lieu sur I’lle-myme, en tant que lieu investi.
46
47

Henri Corbin, La Terre ouj'ai mal, Paris, Silex, 1982, p. 45.
Daniel Maximin, “D6sirades,” Presence Africaine, Nos. 121-122,1982, pp.
220-221.
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construit, d^sormais reconquis et pleinement revendiqud par les
Guadeloupdens et Guadeloupdenn.es aujourd’hui, tout comme
I’avait fait Delgrds et bien d’autres parmi les ancetres. II est alors
possible de cdldbrer la naissance de I’identitd collective
recouvrde, en ddcrivant le monde et la vie des populations de Tile
qui jusqu’ici dtaient laissdes pour compte. Les descendants des
population esclaves et de Delgrds et Solitude vont avec fiertd
celdbrer leur monde et celui de leurs ancetres, et ce sur leur
lieux-meme de naissance.
L’ile, avec ses probldmes et ses victoires, va done prdoccuper
dcrivains et dcrivaines, tel que Henry Bouchaut qui en exprime
une certaine vision dans “Ce n’est pas mon pays”:
Je suis n6 dans une ile ou Ton voit et se tait (...)
Mon pays e’est une ile d’oii le travail a fui (...)
Ce n’est pas mon pays sur les beaux d6pliants (...)
Ce n’est pas mon pays oil sous un hibiscus,
On recouvre la misfere, on cache la v6rit6. (. . .)
Avez-vous vu messieurs ces enfants d61inquants?
Avez-vous vu messieurs ces jeunes femmes qui se vendent
Parce qu’un jour elles n’ont pu, ignorantes, se d6fendre
Lorsqu’on donna leur place k une du continent?'*®

Ici il est question du chomage et des probldmes sociaux aux
proportions catastrophiques, preoccupations que Ton retrouve
aussi dans un autre podme en crdole de Bouchaut intitule ‘En la
ka refiechi” (Me void Ik k reflechir) et egalement chez Jesndre
Melain Decouba dans son podme au titre dvocateur “Pa ni boulo
en pdi la” (II n’y a pas de travail au pays) de meme que chez
Ernest Pdpin:
G’est une souche de mer
Sans autres bourgeons
Que la rengaine des biguines
Des mazoukes
Des bel-ai
G’est un navire 6choud
Parmi la transe marine
48

Henry Bouchout, "Ge n'est pas mon pays," Karukira anthologie, Pointeil-Pitre, Association Guadeloup6enne des Amis de la Po6sie, pp. 30-31.
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Echou6 comme 6chouent nos greves
Nos 6meutes
Nos revokes (...)
Petit amphitheatre ou la masse
Mime son agonie
Marin^e d’alcool'*’

n y aussi une autre question 6voqu6e, celle du re tour ou du
non-retour au pays, phase cruciale pour la reprise en main du
pays par les Guadeloup6ens. Dans La Chasse au racoon de Max
Jeanne, Tambi et Ti-Pierre, deux jeunes garqons parlent de
I’dmigration:
Tambi et Ti-Pierre aimaient “les paletuviers” avec la mare-pythie, le
chant des sucriers et des grives gros-bec. Tellement de souvenirs les
rattachaient ^ ce coin de campagne que Ti-Pierre craignait d’avoir
bientot k quitter Saint-FranQois pour la France au cas oii le bac
marcherait pour lui cette ann6e. II connaissait trop de jeunes du
bourg happ6s par le mirage de Paris et dont on n’entendait jamais
plus parler (...) Mais pourquoi, pourquoi diable mon Dieu exportaiton ainsi les fils de ce pays sous-pr6texte d’un service militaire et de la
possibility par la suite de dynicher un job en France?

On arrive h une sorte d’inversion dans la perception de I’lle
traditionnellement vue comme un paradis antillais par les
Franqais de mdtropole. De meme, I’image de la belle France,
pourvoyeuse de tout, devient celle du cauchemar de la France
exploiteuse, nouvelle r^alitd qui engendre une reconsideration
du pays natal. Dans un po^me, Adeline Dorlipo contraste les
situations en France et en Guadeloupe:
Ly jou ka rouve a cas a ou,
A cas en nou ti nfeg’ soleil couchy
toujou.
Le neig’ la ka engoudi ko a ou y
ka fen’ Ifev’a ou,
A cas a ou ti nfeg’ soleil ka briiy
po en nou,

50

(quand le jour se ISve chez toi)
(chez nous les noirs, il est encore
couchy)
(quand la neige t’engourdit le
corps et te fend les ISvres)
(chez toi, petit negre, le soleil)
(brule notre peau)

Henry Bouchout, “En la ka ry fly chi;” Jesnere Melain, “Pa ni boulo en pyi
la;” Ernest Pypin, dans Karukira, pp. 32, 64,183.
Max Jeanne, La Chasse au racoon, Paris, Karthala, 1980, pp. 33-34.
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Le ou ka pati on kot6 ou pa
konn^t,
A cas en non ti neg’ fanmi a ou
Ka 16v6 a katrfe di matin pou boufe
on caf6 cho
Routound a cas a ou, routound a
cas en nou.
Routound pou ou
Appr6ci6 on 16vd ou on couch6
soleil,
Vou6 pi6 mango, pi6 gouyav,
Pid corosol € 16 d6ni6 pi6s’ can,’
Routoun6 pou ou (...)
Koutd ti n6g’ pal6 crdol,
Pouw’ tann’ tarn tarn crach6 difd.
Voue z’indien invoqu6 ‘mah6min,
Voue nfeg’ ‘gad6 zaf6,’
Vou6 blan p6i ffe zaf6.
Pas’ pi6s’ can,’ pi6 mango, pi6
gouyav’
pi6 COC06
G6 ca plaisi a ou, c6 ca kilti a ou,
c6
ca racin’ a ou.
Tambou la, crdol’ la, Gro-ka la
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(quand tu vas dans un lieu
inconnu)
(chez nous, tes parents)
(se Idvent i 4 heures du matin
pour boire un cafd chaud)
(reviens done chez toi, reviens)
(chez nous)
(reviens done pour profiter)
(du lever et du coucher du soleil)
(voir les manguiers et goyaviers)
(les corossoliers et les demidres
Cannes)
(reviens done pour dcouter)
(les petits ndgres parler crdole)
(dcouter les tambours cracher le
feu)
(voir les Indiens cdldbrer le
Maydmin)
(voir les ndgres chez les
sdanciers)
(voir les bdkds faire des affaires)
(car la canne, la mangue,)
(la goyave; le coco)
(9a e’est ton plaisir, ta culture)

Routound pou ou gadd,

(tes racines:)
(tambour, crdole et Gros ka
(reviens done pour observer)

Routoun6 pou ou Apprdcid,
Routound pou ou Koutd,
Routound pou ou Apren.

(pour apprdcier)
(pour dcouter)
(pour apprendre)’*

Adeline Dorlipo, “Vi a ou ti ndg,”, (ta vie, petit ndgre) dans Karukira, pp.
67-68.
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Dans cette exhortation au retour au pays, I’auteur 6voque des
fruits comme la goyave, le eorossol, la canne k sucre, et aussi le
tambour Gros-ka qui reprgsentent chacun et h leur faqon
l’h6ritage musical africain et guadeloup6en, le creole, 6l6ments
qui symbolisent les diff^rentes racines de la population. Ges
images ici n’ont pas une fonction exotique, au contraire elles
reprdsentent lli^ritage culturel et spirituel des descendants
africains dans ce qu’il a de plus profond, surtout le tambour Ka
qui a joud un role primordial pendant I’esclavage dans les
revokes et la liberation des esclaves, de meme que dans la vie des
Marrons. Cette valorisation de ce qui dans un passd recent etait
plutot rndprisd et rejete, est une veritable reaction positive
devant la France, I’ancienne “mere-patrie” et les repercussions de
cette demythification sont des elements feconds pour le present.
Meme plus, un tel changement va engendrer une attitude
creatrice, dans la mesure ou les richesses locales de la faune de
meme que celles spirituelles et culturelles qui avaient ete
refoulees, vont ressurgir et trouver leur place dans les textes
litteraires. G’est aussi un grand clin d’oeil au Gahier d’un retour
au pays natal, ancetre litteraire qui evoquait dejk I’angoisse et la
joie du retour dans I’ici de I’ile.
Toute prise en charge de I’ici necessite non seulement une
examination des conditions sociales, culturelles et politiques,
mais surtout une examination de la notion de libertd, d’autant
plus importante que les populations de couleur avaient 6t6 fort
ddpouilldes de leur liberty et humanity. La liberty moderne, a
pour but I’abolition de toute forme de servitude k travers une
resistance acharnde qui se manifeste politiquement et socialement certes, mais aussi culturellement, surtout par le biais de la
litterature. Elle signifie aussi I’acceptation des responsabilites
socio-culturelles envers les autres. Avant tout, la lutte pour la
liberte c’est dgalement la lutte centre I’ahenation des modules
venus d’ailleurs: styles de vie, religion, education, de meme que
les styles litteraires dont nous parlerons plus tard.
Ici le marronnage intellectuel, culturel, litteraire est
revendique par poetes et romanciers comme le fait Rony
Theophile dans “Tambou ka pale” (Le Tambour parle)
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(un tambour est venu me dire)
(que le pays partait £l la derive)
(un tambour est venu me dire)
(qu’il ne fallait pas le laisser
faire...)
On tambou vine di moin (un tambour est venu me dire)
(de ne pas larguer la culture)
Pa lag6 kilti la
Pa lag6 folklo la.’^
(de ne pas larguer les coutumes)

On tambou vine di moin
P6i la ka chap6
On tambou vine di moin
Fo pa I696 i pati...

Le pays qui s’^chappe, la culture qui s’6chappe: ici c’est le
tambour, 6cho sonore de I’existence et de la resistance exprimde
en creole qui rappelle h I’ordre et exhorte k la reprise en main de
tons les elements essentiels k une quelconque autonomie. La
meme preoccupation se retrouve dans la nouvelle de Guy
Tirolien, “Memoire d’un nkgre blanc.” G’est le sens profond du
discours de I’un des orateurs s’adressant k un groupe de
travailleurs en grkve depuis dejk deux mois:
Ce pays est devenu un d6versoir. Ghacun vient s’enrichir sur notre
dos (...) Notre mer foisonne de poissons mais nous bouffons de la
morue sal6e (...) Nos enfants demandent du travail, on leur tend un
ticket d’avion k tarif r6duit pour qu’ils aillent se taper le boulot que
d’autres refusent de faire (...) Camarades, je vous le dis en v6rit6, ce
pays est une colonie, la demikre des colonies (...)“

Ce refus de demeurer “colonie” est aussi d^sir d’autonomie et
d’identitd k assumer en soi et pour soi, ddsir de s’affirmer autre
dans et par son identity.^
L’dcrit est aussi cet ici pour la plupart des dcrivains. Un ici
qu’ils pr^cisent par leur personnalit6 profonde, par leur iddologie
et aussi par les demandes de la socidtd guadeloupdenne en
perpdtuelle Evolution. Get ici retrouvd, la Guadeloupe de Ti-Jean,
ou de Sancher, dans Travers^e de la mangrove de Maryse
Gondd, est devenu un lieu ob il est possible de ddsormais se

“
^

Rony Th6ophile, “Tambou ka pal6” (le tambour parle) dans Karukira, p.
216.
Feuilles vivantes au matin, pp. 102-103.
Les 5, 6 et 7 avril 1985 s'est tenue k la Guadeloupe la “Conference
Internationale des demikres colonies fran9aises” qui ne faisait que
confirmer ce nouvel etat des choses quant aux changements desires.
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ressourcer, s’enraciner dans celle qui dtait devenue une terre
aliunde, un lieu que Ton souhaitait k tout prix quitter. Cette
demarche donne une dimension d’autant plus grande k la rdvolte
exprimde et se place k la fois au niveau du corps et de I’esprit. II
arrive que cette rdvolte ne se realise pas toujours au niveau social
ou politique r6el, vdcu mais dans I’art et la littdrature, dans
I’espoir, I’dvasion ou I’inspiration que Ton peut trouver dans les
oeuvres en question. Ge n’est done pas surprenant si de plus en
plus nous retrouvons le thfeme du r61e de I’dcrivain dans la
socidtd k I’intdrieur meme de ces textes qui disent I’ici
guadeloupden. II arrive mSme que le personnage de roman
confronte son erdateur, en voulant prendre son inddpendance en
tant que personnage, ou encore donne son opinion sur les
rapports entre fiction, rdalitd et Venture. Maryse Gondd, dans
Travers^e de la mangrove et La Vie scildrate, et Daniel
Maximin dans L’isold soleil, soul^vent aussi cette question du
pourquoi de I’^criture, du comment de I’dcriture en tant que
strategic de rdvolte par exemple. Certains personnages comme
Francis Sancher et Lucien Evariste (Travers^e), Jean-Louis {La
Vie sc4l4rate), Adrien et Marie-Gabriel {L’Isolg soleil)
s’interrogent constamment sur la fonction de I’dcrivain, sur leurs
projets de fiction et d’histoire, en meme temps qu’ils essaient de
se ddmarquer par rapport aux personnages fictifs ou r^els du
texte qu’ils dcrivent ou essaient d’dcrire. Ds se livrent k une sorte
de descente intdrieure en eux-memes comme pour mieux
observer analyser les faits et I’environnement ou ils 6voluent.“
Ecrire pour tdmoigner, pour se libdrer et libdrer les autres, mais
dans quelle mesure et de quel droit? Faut-il absolument cdl^brer
rhdroisme dans le seul but de rdcupdrer le passd et I’histoire
ddrobdes? Quels sont les vrais rapports entre la fiction et le r6el,
I’imaginaire de I’artiste, et la r^alitd guadeloup6enne
d’aujourd’hui? Faut-il passer outre et s’affirmer en gtre
inddpendant et maitrisant sa destinde? Sancher mourra sans
avoir dcrit son livre, comme il I’avait prddit, pris dans une
Voir dans La Vie Serrate, Paris, Seghers, 1987, les reflexions de Coco se
demandant si elle ne devrait pas ecrire “I’histoire des miens,” p. 325 et
egalement la fin du texte.
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impossibility de vraiment se dire, de se libyrer aussi.^ Lui,
Sancher le Guadeloupyen dont la destinye est en fait bien
universelle. Gomme Test celle de Wilnor et Marie-Ange qui
reprysentent tous les exiiys et les exploitys dans Ton beau
capitaine de Simone Schwarz-Bart.
G’est en cela aussi que ces textes ont de plus en plus un accent
bien universel qui depuis les derniyres dycennies les propulse sur
la scyne Internationale. Le dialogue inter-iles s’est bien yiargi au
monde entier et rejoint les pryoccupations de la modernity. Ges
textes sont de plus en plus ytudiys, discutys dans les universitys
ytrangyres, en France et aux Antilles:*^ Ils sont aussi I’objet de
colloques internationaux, reqoivent des prix littyraires, sont
inscrits aux grands concours et leur diffusion et traduction se
rypandent de jour en jour. Gependant si ces textes ycrits en
franqais font partie du grand ensemble de la littyrature de langue
fran9aise, il n’en demeure pas moins qu’ils ont leur personnality
propre et leur identity antillaise et guadeloupyenne qui les
dymarque dans bien des cas. Dans cette derniyre partie, Histoire
d’une ycriture, nous essayerons de dygager ce qui leur donne
cette spycificity. Pour cela nous avons retenu certains traits h
savoir: I’oraliture et la littyrature en cryde, le caractyre mytissy
de I’ycriture de certains textes ainsi que la symbolique
particuUyre qui en ressort.

*

Travers4e, p.l07.
II est en effet paradoxal que le oeuvres des 6crivains ne font pas toujours
officiellement partie du programme dans les 6coles aux Antilles et que
leur ytude depend trop souvent du bon vouloir des enseignants, prets i
leur consacrer du temps pris sur celui du programme officiel.

